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Applying high D. C. voltage to the electrolytic poles， an arc discharge takes place 
through the gas film between cathode and electrolyte， and the cathode is heated rapidly. 
By such electrolytic heating， we can heat metal pieces quickly， locally and in non-
oxidated state. Unti1 now， however， ithas been utilized only in the field of heat 
treatment of steels. 
We propose here a new app1ication of this electrolytic heating method in the field 
of welding of Metals. For this purpose， we analyze the mechanism of this process and 
decide the most suitable conditions for the efficient heating. In the next stage， various 
factors which have inf1uences upon welding are studied. In this paper， as the first of 
the forthcoming successive papers， the relation between temperature and concentra-
tion of electrolyte， heating rate and heating efficiency are reported. In addition， 














































































































Na2COa 10%溶液，浸漬深さ 4mm 
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第 2-11図極間距離による影響 o 10 20 却 40 
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第 2-13図電解加熱曲線 NaZC08 10%溶液，液温500C，
浸漬深さ 4酬，第1次印加電圧V1==136V，試験片S30C7世X40





















































であった。試験片の温度分布が第2-15図のごとく 850C 92S'C 
漫漬部から最と部まで直線的に変化していると板定 第2-15図温度分布図
すると，平均温度は5050Cであるo また試片の重量Wは比重を7.85として
W=+-CO.72X 4 -O.322x3.8) x7.8印刷匹
よりて試片の比熱をo. 116calf gr. 0 Cとすれば試片が得た熱量Qlは
電解加熱による溶接法 (第1報〕
Ql =0.116 x 9.68 x 505=0. 566kcal 
また消費された電気エネルギーQ2は
Q2=136V x 5.8A x 12.5sec=9.86kw.s=2.35kcal 
よって加熱効率守は
























2.88x 2 =5. 76cc 
水素の比重量を0.08弼g/lとすれば重量は
273 















5.5 A x 9.9sec 
一一一一一一一一=0.0∞57flr96500 ~'~~~~'ð 
よってこれの燃焼による放熱量は
Qt'=o.∞057 x 28570= 16. 2cal 
ゆえに
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Q2=0 .116 x 9.68 x 515=0. 58kcal 
よって加熱効率甲は
万一 Q2 0.58 一一一一=一一一=0.028Ql 20.6 
30 
交流加熱法の効率は2.8%で直流加熱法のそれに比べると相当小さい。この理由は前項にものベ
たごとく液の動揺や液の飛まつによるエネルギーロスが多いためであるo
(昭和40年9月30日受理〕
